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Wireless Sensor Network (WSN) technology has been implemented in many data 
collection applications. Typically, these applications have a multi to one uplink traffic over 
multi-hop transmission in high traffic and these characteristics will introduce funnelling in 
WSN. Fixed traffic scheduling has been used to minimize the funnelling in these applications. 
However, this scheduling cannot adapt to the variation of traffic intensity and changes of 
topology. This research proposed a dynamic traffic scheduling using a technique named 
Dynamic Time slot Allocation (DTsA).  The technique provided a mechanism for setting up 
and updating traffic scheduling dynamically according to the change of traffic intensity and 
topology. To evaluate the performance of DTsA, extensive experiments were performed to 
measure and evaluate throughput and packet loss over a variety of traffic intensities. The 
performance is benchmarked against MT-XLP, a cross layer protocol that applies fixed traffic 
scheduling. The results showed that the throughput of DTsA outperformed the throughput of 
MT-XLP for low and high level funnelling topologies. In the low level funnelling topology, 
the DTsA achieved a maximum throughput of 113 pps whereas the MT-XLP only reached 73 
pps. In the high level funnelling topology, the maximum throughput of DTsA was 107 pps as 
compared to a drop to 28 pps for MT-XLP. These results showed that DTsA performed better 
than MT-XLP during the adaptation to the dynamic changes of topology. The technique 
maintained its throughput ratio even though there were some nodes that were disconnected 
and reconnected to the network. This connectivity issue cannot be handled by fixed traffic 
scheduling. On the contrary, the DTsA packet losses were a maximum of 2.43% in the low 
level funnelling topology and 4.06% in the high level funnelling topology in comparison to 
MT-XLP which had 2.44 % packet loss in the low level funnelling and 2.97 % in the high 
level funnelling. From the analysis, the high packet loss in DTsA is due to the issue of 
imprecision of timing for synchronizing communication between nodes. Due to this 
characteristic, DTsA is more suitable for connectionless application of data collection such as 











Teknologi Wireless Sensor Network (WSN) telah banyak digunakan dalam aplikasi 
pengumpulan data. Biasanya, aplikasi ini mempunyai trafik uplink berbilang kepada satu bagi 
penghantaran multi-hop dalam trafik yang tinggi dan ciri ini akan memperkenalkan corong dalam 
WSN. Penjadualan trafik tetap telah digunakan untuk mengurangkan corong dalam aplikasi ini. 
Walaubagaimanapun, penjadualan ini tidak dapat diadaptasi dengan perubahan keamatan trafik dan 
perubahan topologi. Kajian ini mencadangkan penjadualan trafik dinamik menggunakan teknik yang 
dinamakan Dynamic Time slot Allocation (DTsA). Teknik ini menyediakan satu mekanisme untuk 
menubuh dan mengemaskini penjadualan trafik secara dinamik mengikut perubahan keamatan trafik 
dan topologi. Untuk menilai prestasi DTsA, eksperimen secara menyeluruh telah dijalankan untuk 
mengukur dan menilai kadar purata keberkesanan penghantaran dan kehilangan paket ke atas pelbagai 
keamatan trafik. Prestasi ditanda aras terhadap MT-XLP, protokol lapisan silang yang menggunakan 
penjadualan trafik tetap. Keputusan menunjukkan bahawa kadar purata keberkesanan penghantaran 
DTsA mengatasi kadar purata keberkesanan penghantaran MT-XLP untuk tahap rendah dan tinggi 
bagi topologi corong. Pada paras rendah topologi corong, DTsA mencapai kadar purata keberkesanan 
penghantaran maksimum  113 paket sesaat (pps) sedangkan MT-XLP hanya mencapai 73 pps. Pada 
tahap tinggi topologi corong, kadar purata keberkesanan penghantaran maksimum DTsA adalah 107 
pps jika dibandingkan dengan penurunan kepada 28 pps untuk MT-XLP. Keputusan ini menunjukkan 
bahawa prestasi DTsA adalah lebih baik daripada MT-XLP semasa adaptasi kepada perubahan 
topologi dinamik. Teknik tersebut mengekalkan nisbah kadar purata keberkesanan penghantaran 
walaupun terdapat beberapa nod yang telah diputus dan disambung semula kepada rangkaian. Isu 
penyambungan ini tidak boleh dikendalikan oleh penjadualan trafik tetap. Sebaliknya, kehilangan 
paket DTsA mencapai tahap maksimum 2.43% pada paras rendah topologi corong dan 4.06% ditahap 
yang tinggi untuk topologi corong berbanding dengan MT-XLP yang mempunyai kehilangan paket 
sebanyak 2.44% dalam corong pada peringkat rendah dan 2.97% dalam corong pada tahap tinggi. 
Dari analisis, kehilangan paket yang tinggi di DTsA adalah disebabkan oleh isu ketepatan masa untuk 
penyegeraan komunikasi antara nod. Disebabkan oleh ciri-ciri ini, DTsA adalah lebih sesuai untuk 
aplikasi pengumpulan data tanpa sambungan seperti penstriman dan penyiaran. 
